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This paper aims to propose ‘Memory Mapping’ to summerise the situation of intangible cultural heritage like religious 
festival in Shizugawa area, Minami-Sanriku-Cho Tsunami affected area by the Great East Japan Earthquake. We 
conducted interview surveys about local festivals to associated persons to the five major Shinto-shirines in the area. The 
collected oral historyes were geographically visualized in a GIS environment. At the result, we found the festival 
flexibly survived by supporting organisations adapting to the changing environments at ages, and the Memory Mapping 
is an effectivae tool to share personal memories of intabigle cultural heritage. The mapping activity provides 
fundamental information for enriching the local cultural environment in post-disaster recovery phases. 
 































































住宅地図データベースであるZmap Town IIを、GISソフトウェア（ArcGIS10.2, ESRI Inc.）を利用して加工し、





















慶長三陸津波（1611）から約 200 年を経、大津波の記憶が薄れてしまった「寛政 5 年（1793）に至入塩入に
御遷座され」た。しかし八幡川右岸の塩入付近は津波被害を多く受けたところであり「昭和 35 年（1960）5
月 24 日チリ地震津波のため、拝殿並びに社務所に浸水し、境内の樹木は悉く枯死する被害を受けた。加う
るに同 41 年（1966）9 月の 26 号台風により再度の災害を被ったので、同 44 年（1969）6 月復興委員会を設




上山八幡宮の例祭日は、9 月 15 日である。宵宮には、上山八幡宮の神楽殿で、夜神楽を奉納する。例祭日
には稚児行列を行った。稚児行列は、上山八幡宮での祈祷ののち、装束をつけた就学前 6 歳の子供たちと母
親が、午前 10 時から 2 時間程度かけて、天狗や神輿とともに志津川町の中心部をゆっくりと歩いた（図 2
緑線）。ルートにある 3 か所の空地では、稚児行列が休憩し、お札が配られた（図 2 星印）。 
1975 年に公立志津川病院ができたのちはルートを変更し、入院患者の要望に応えた（図 2 黄緑線）。6 歳 
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